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Abstract: This paper outlines a research project now in progress which aims to analyze the char-
acteristics of communication strategies used in Japanese dialect conversations. Role-play data 
involving requests, invitations, and offers by native speakers of Japanese dialects has been gath-
ered, and the analysis focuses on the communication strategies used for starting a conversation, 
for explaining a situation, and for encouraging a listener’s action.
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方言ロールプレイ会話におけるコミュニケーション機能について
萌芽・発掘型共同研究プロジェクト「方言談話の地域差と世代差に関する研究」
プロジェクトリーダー　井上文子
（国立国語研究所 時空間変異研究系 准教授）
プロジェクトの概要
方言談話の地域差・世代差・性差・場面差などを考察するためのパイロット調査として，
発話の意図が明確で，話の流れがとらえやすいロールプレイ会話を収集し，談話構造や談話
展開の地域差についての枠組みや仮説を立てることを目的とする。収集したデータは，「方
言ロールプレイ会話データベース」として，方言音声のテキスト化，共通語訳，注記付与を
おこない，共有可能な言語データとして公開する。
